





A study of rival cognition on learning situation: 








AbstrClct This study aimed to examine the rivals， the interpersonal relations that presuppose competition. 
Among 393 high school students (242 men and 151 women) who cooperatedラ 165students had a rival and 
228 didn't. Students were investigated the consciousness toward competition of themselves and their rivals. 
Those who did not have a rival answered about a friend instead. First， a rival was categorized into "a 
standard"， "atarget person"， or"a good match". It was shown that students with a rival had higher competitive 
consciousness and were more positive toward competition comp訂edto th巴studentswithout a rival. However， 
closeness was not a significant factor， which suggested that rivals were identified as friends at the same time. 
Second， path analyses revealed that each rival type had different path models. As for the relations of one-sided 
rival cognition ("a standard" and "a target person")ヲsignificantpaths were drawn toward consciousness ofthe 
subject p巴rsononly， but in the case of a relation of mutual rival cognition ("a good match") ， paths toward 
consciousness ofboth the subject person and his/her rival were significant. This result suggested assuming the 

























1982; Wish， Deutsch， & Kaplan， 1976)や恋愛における










































































































































とし、う意識を持つ比較のことである (Lata国， 1966) . 
特に能力の比較においては，他人より優れているのが良



















































































































競争肯定観 Ryckman， Hammer， Kaczor， & Gold 












































基準 1以下 当てはまらない~どちらともいえない 50 
目標 2以上 当てはまらない~どちらともいえない 51 
好敵手 3~3 やや当てはまる・当てはまる 61 
分類除外 4以下または4以上 やや当てはまる・当てはまる 3 
降の分析対象からは除外した.

































全体(392) 基準(50) 目標(51) 好敵手(61) 友人(227)
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12.97 (4.72) 13.98 (5.02) 
16.20 (4.74) 16.16 (4.50 ) 
※2・・・ライバルの分類に用いた1項目を除いている
13.31 (4.43) 13.67 (4.98) 
18.58 (4.24) a 16.68 (4.79) 
12.48 (4.62) 2.13 + 
15.55 (4.76) b 5.80 '" a>b 
































































































Fl F2 F3 F4 F5 F6 
第l因子能力差認知(α=.84)
結果の非対等性 915 .084 .058 .013 -.066 ・.135
目標の対象 .789 .146 .075 .079 .221 -.029 
結果の対等性 -.645 .000 .012 .029 .449 -.032 
能力対等 -.699 .009 .193 .063 .276 -.073 
第2因子本人の競争意識(α=.79)
競争肯定観 へ029 .820 .100 .029 ・.141 -.080 
結果に対する感情(本人) .111 .797 ・.121 ・.116 .216 -.035 
相手に対する競争意識 .193 .718 .040 ・.028 .194 .162 
相互性 .047 .504 .486 .245 .006 .084 
第3因子親密性(α=.91)
親近性 ・044 .009 .916 -.062 -.063 .065 
仲の良さ 010 .044 .891 -.127 ・.028 .049 
第4因子学習状況の情報(α=.67)
本人の成績 へ151 ・.146 ・.250 .797 .131 .087 
ライバルの成績 .289 .022 -.180 .656 へ175 .168 
学習態度(本人) ヘ193 .101 .277 .655 -.082 -.219 
学習態度(ライバノレ) .395 .047 -.034 .629 .075 ・.055
第5因子ライバルの競争意識の認知(α=.78)
結果に対する感情(ライバノレ) .044 .168 -.132 ・.086 .862 ・.004



























ころ，第 1因子から順に.84，.79， .91， .67， .78， .22で
冒428 -.096 -.014 -.123 784 
-.373 .340 .013 140 670 
F2 F3 F4 F5 
.167 
.255 .ー045
.245 .178 144 
























































=.19，p<.001;β=.40， p<.001; β=.27，p<.001)， I親密








































Mean SD M巴an SD Mean SD 
能力差認知 -1.05 ( 2.52) 3.19 ( 2.05) -1.73 ( 2.27) 
本人の競争意識 1.18 ( 2.34) 2.61 ( 2.40) 2.53 ( 2.52) 
親密性 胴0.25( 1.89) -0.33 ( 1.95) 0.59 ( 2.15) 
学習状況の情報 0.42 ( 3.07) 1.34 ( 2.03) 0.74 ( 3.02) 

















































































Tesser， 1981) ，学習に対する関与度を低下させる (Tesser
& Paulhus， 1983) ，相手の遂行を歪曲させて認知する
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